









Style Shift to Plain Form in Advanced Learners of Japanese:
Focusing on Informal-Style
Wataru Okazaki
Abstract: This paper investigates the usage of informal-style (IF) by advanced learners of 
Japanese as a second language when they shift from a formal (polite) speech style into an 
informal (plain) version. The data consists of fifteen dyads between native and non-native 
speakers who meet for the ﬁ rst time. The results show there was negligible diﬀ erence in the 
plain form usage between learners and native speakers, but the learners used IF proportionally 
more than native speakers. The analysis of sentence ﬁ nal particles, rising intonation, and WH-
questions in the learners’ IF forms revealed that the learners’ use of plain forms became IF in 
the following two occasions: First, the learners expressed a spontaneous emotional reaction, and 
the plain form was accompanied by the particle YO, NE, or rising intonation. Second, they used 
rising intonation but did not use self-monitoring discourse markers in monologues. 













明らかにされている（生田・井出 , 1983; 三牧 , 1993, 
1997, 2000, 2002; 宇佐美 , 1995, 2001; Okamoto, 1999; 
Makino, 2002; Megumi, 2002; Cook, 2002, 2008a, b; 陳 , 
2003; 伊集院 , 2004; 申 , 2007; ナズキアン , 2007; Ikuta, 




































































られて以来，多くの研究がなされてきた（三牧 , 1993, 
1997, 2000, 2002; 宇佐美 , 1995, 2001; Okamoto, 1999; 
Makino, 2002; Megumi, 2002; 陳 , 2003; 伊集院 , 2004; 
申 , 2007; ナズキアン , 2007; Cook, 2008b; Ikuta, 2008; 
Saito, 2010, 等）。一連の研究によると , シフトは，即
時的な感情表出（例：「すごい」「かわいい」）や回想
などの独話的発話を行うとき（生田・井出 , 1983; 三
牧 , 2000; Okamoto, 1999, 等），従属的・補足的な発話
や背景情報を提示するとき（Makino, 2002; Megumi, 






























































































































名（L01, L03, L04, L05, L08）が４ヶ月～６ヶ月，３
名（L06, L10, L11）が６ヶ月～１年 , ７名（L02, L07, 





































































01㸦16㸧 L01㸦ዪ࣭23࣭୰ᅜㄒ㸧 J01㸦ዪ࣭ 22㸧
02㸦21㸧 L02㸦⏨࣭25࣭୰ᅜㄒ㸧 J02㸦⏨࣭ 27㸧
03㸦21㸧 L03㸦⏨࣭22࣭୰ᅜㄒ㸧 J01㸦ዪ࣭ 22㸧
04㸦15㸧 L04㸦ዪ࣭25࣭୰ᅜㄒ㸧 J03㸦⏨࣭ 27㸧
05㸦14㸧 L05㸦ዪ࣭23࣭୰ᅜㄒ㸧 J04㸦ዪ࣭ 24㸧
06㸦15㸧 L06㸦ዪ࣭25࣭୰ᅜㄒ㸧 J05㸦ዪ࣭ 25㸧
07㸦17㸧 L07㸦ዪ࣭30࣭୰ᅜㄒ㸧 J06㸦ዪ࣭ 28㸧
08㸦32㸧 L08㸦⏨࣭23࣭ ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ㄒ㸧 J07㸦⏨࣭ 24㸧
09㸦22㸧 L09㸦ዪ࣭28࣭ ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ㄒ㸧 J08㸦⏨࣭ 29㸧
10㸦16㸧 L10㸦ዪ࣭21࣭ ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ㄒ㸧 J09㸦⏨࣭ 23㸧
11㸦15㸧 L11㸦ዪ࣭28࣭࣌ࣝࢩࣕㄒ㸧 J06㸦ዪ࣭ 28㸧
12㸦17㸧 L12㸦⏨࣭26࣭ࢺࣝࢥㄒ㸧 J10㸦ዪ࣭ 25㸧
13㸦14㸧 L13㸦⏨࣭28࣭ࣇࣛࣥࢫㄒ㸧 J06㸦ዪ࣭ 28㸧
14㸦19㸧 L14㸦ዪ࣭25࣭ࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒ㸧 J11㸦⏨࣭ 25㸧































（会話 No.09, 13, 15）は，本研究の分析から除外した。
12本の会話における「丁寧体」「普通体」「その他」
の使用比率と標準偏差（括弧内の数値）を算出した







































ᅇ 3 0 0 1 0 0 9 15 1 0 0 12 3.4 
% 33.3 0 0 4.5 0 0 10.6 18.3 11.1 0 0 48.0 14.4
IP 
ᅇ 6 3 5 21 10 13 69 67 8 8 13 13 20.3






ᅇ 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0.5 
% 0 0 6.7 0 5.6 6.2 0 0 0 0 0 0 2.2 
IP 
ᅇ 17 11 13 6 17 57 32 27 18 15 15 30 21.9
% 100 100 93.3 100 94.4 93.8 100 100 100 93.7 100 100 97.8
─ 152 ─
岡崎　　渉


























































01 L01 3   
02 L02    
03 L03    
04 L04 1   
05 L05    
06 L06    
07 L07 2 1 7 
08 L08 1 14 1 
10 L10   1 
11 L11    
12 L12    
14 L14  1 12 








01 J01    
02 J02    
03 J01 1 1  
04 J03    
05 J04  1  
06 J05  4 1 
07 J06    
08 J07    
10 J09    
11 J06    
12 J10    
14 J11    


















た。例 (6) は，01行目で L07が，会話時間がどのくら
い経過したかを確認しようとしているところである。
例 (6) 会話 No.07
01→Ｌ07： じゃあ，え，どれくらい？
02　Ｊ05： あ，ほんと，もう…
03　Ｌ07： あ [ とは，







































L14は「なんて言 ( ゆ ) う」を９回，「なんだった」を
３回用いていた。その一例を示す。





















04　Ｌ13： そう [ ですね。























































































(3) 本稿では IP の分析は行わないため，便宜上，IF
に該当しない普通体発話を IP とした。
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